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図 1 乗除算における単文統合型の作問例



































Table 1 Sequence for learning 1-step multiplication




かつ割合の三用法により，「8 ÷ 4 = 2」，「4 × 2 = 8」，
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図 2 モンサクン Touch 3 メイン画面
















5. 実 践 利 用
5. 1 実 践 内 容
































































































表 2 被験者全体での各テストの平均 (N = 38)
Table 2 Score of each test at all subjects (N = 38).
表 3 被験者全体での作問テストの各平均作問数 (N = 38)


















に有意差があり (Paired t-test，p = .005)，効果量は







(Wilcoxon signed rank test, p = .02)．なお，効果量
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表 4 上位群における作問テストの各平均作問数 (N = 26)
Table 4 Score of problem-posing test at high group
(N = 26).
表 5 下位群における作問テストの各平均作問数 (N = 12)
Table 5 Score of problem-posing test at low group
(N = 12).
は小であった (|r| = 0.27)．乗算の作問数にも有意差
があり (Wilcoxon signed rank test, p = .002)，効果




作成数のみ有意傾向が見られ (Wilcoxon signed rank






あり (Paired t-test，p = 3.753e-05)，効果量は大
(|d| = 1.99) であった．また，乗算の作成数は有意
差があり (Wilcoxon signed rank test, p = .008)，効
果量が大 (|r| = .54)，除算の作成数は有意傾向があり







表 6 上位群における各テストの平均 (N = 26)
Table 6 Score of each test at high group (N = 26).
表 7 下位群における各テストの平均 (N = 12)
Table 7 Score of each test at low group (N = 12).
表 8 上位群における情報過剰問題解決テストの平均
(N = 26)
Table 8 Average score of extraneous problem-solving

























Table 9 Average score of extraneous problem-solving














t-test, p = .03) で，効果量が中程度 (|d| = .58) あっ
た．除算でも有意差 (Paired t-test, p = .0002) があ
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